

















Effects of Short-term Overseas Study of English on the Students' English Learning
YOSHIDA Saburo , KODERA Mitsuo
It seems that taking an intensive language learning course in an English-speaking country has 
substantial influence on the students' English learning.  This paper shows what kind of improvement 
the students actually achieved during their stay in Australia.  Although they stayed there only for 
two weeks, they made significant progress especially in their listening skills; they became better at 
grasping the general idea of what has been said in English as well as catching the individual words 
spoken.
The paper also describes how well the ESL classes were conducted in the intensive course at 
Ballarat University through the continuous observation on the part of the Japanese escort teachers, 
and through the questionnaires given to the students who attended the classes.  Some techniques 
seem to be only practicable under the ESL environment, whereas others seem to be applicable even 
in classrooms back in Japan.  In addition, this research will hopefully give some hints for a better 
preparation for the next short-term overseas study program to be held in two years ahead.








































講師の John Maguire 氏らによるテキスト "English 










第１回 Personal Information 疑問文
第２回









































































学生 A と E が該当）。
３．１．CASEC について


































































解答時間：1 問 120 秒
短期海外語学研修が高専学生の英語力にもたらす効果





























A：Have you read this book, Michael?






イラスト（Two friends are studying.）
Dav id : Ch r i s , d i d you f i n i sh t he ma th 
homework?
Chris : Yeah, why?
David : I don't understand this question.  Can 
you help me?
Chris :（　　　）.  Let me see. 
・ Not at all 
・ No problem 
・ Never mind 
・ None of them
（リスニング英文）
A : I heard that you'd be going to California soon.
B : Yes, in April.  I'm packing my things now.
A : Did you find a new house?
B : Not yet.  We'll live in an apartment for a while.
（問題）
























































学生 研修前 研修後 上昇値
*A 561（C） 527（C） － 34
B 539（C） 536（C） － 3
C 509（C） 560（C） 51
D 493（C） 512（C） 19
*E 461（C） 520（C） 59
F 441（D） 495（C） 54
G 430（D） 441（D） 11
H 420（D） 459（C） 39
I 407（D） 498（C） 91
J 407（D） 439（D） 32
K 400（D） 460（C） 60
L 356（E） 390（D） 34
M 349（E） 512（C） 163
N 328（E） 451（C） 123
O 322（E） 373（E） 51


































学生 研修前 研修後 上昇値
D 164 149 － 15
C 132 127 － 5
B 120 136 16
H 117 121 4
A 116 153 37
E 115 111 － 4
J 113 93 － 20
L 111 88 － 23
F 109 112 3
I 101 133 32
G 92 78 － 14
O 83 73 － 10
M 79 126 47
K 78 124 46
N 58 92 34
AVE 105.9 114.4 8.5
他方，下位の学生は，研修前の“最も基礎的な語彙力（主
に中学で習うもの）がある”レベル（得点 96 ～ 115）や，
“日常生活におけるごく身近な単語を理解することができ










表６　研修前後の Section ２ 得点比較
SECTION ２
学生 研修前 研修後 上昇値
A 151 105 － 46
C 143 153 10
B 138 147 9
K 129 113 － 16
D 122 117 － 5
J 108 103 － 5
M 101 101 0
H 100 111 11
O 99 76 － 23
G 97 104 7
I 96 141 45
L 90 112 22
N 79 121 42
F 78 119 41
E 65 141 76
AVE 106.4 117.6 11.2
セクション１と同様に，上位の学生は，研修前の“日常
生活に必要な簡単な表現については十分理解できる”レ






解できる”レベル（得点 96 ～ 115）や，“日常生活に必
要な簡単な表現については，十分理解できる”レベル（得


















学生 研修前 研修後 上昇値
B 176 139 － 37
A 149 123 － 26
C 145 147 2
E 142 154 12
G 129 125 － 4
D 124 112 － 12
N 124 134 10
F 121 140 19
H 113 117 4
K 109 115 6
I 103 133 30
L 100 123 23
M 94 155 61
J 88 153 65
O 69 150 81





レベル（得点 0 ～ 95 点）や，“Native-Speaker がゆっく
り話す，ごく日常的な会話の概要の一部（話題・場面設定












学生 研修前 研修後 上昇値
A 145 146 1
E 139 114 － 25
F 133 124 － 9
G 112 134 22
I 107 91 － 16
B 105 114 9
J 98 90 － 8
H 90 110 20
C 89 133 44
K 84 108 24
D 83 134 51
M 75 130 55
O 71 74 3
N 67 104 37
L 55 67 12
AVE 96.9 111.5 14.7
上位の学生に関しては，研修前に既に，“Native-Speaker
短期海外語学研修が高専学生の英語力にもたらす効果








（得点 95 以下）から，“Native-Speaker がゆっくり話す，
ごく日常的な会話のキーワードや具体的な情報を聞き取
ることができる”レベル（得点 96 ～ 115）や，“Native-
Speaker が普通のスピードで話す日常会話などのキーワー
ドと，それに関連する情報を聞き取ることができる”レベ





































































































































































































































か身につかない点である。“Don't start a sentence with 






































氏がとくに強調して指導したのは“Could I （have） ～？”
の形式の依頼文である。中学以来命令表現を丁寧にする
“please”の使用には慣れていると思われる学生たちに，








とは，“I want this.”と「要求」するのではなく，“Could 
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